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二項分布からの正規乱数生成



























































































命題⚑ 区間 􎜠 􎜰 内の任意の⚑つの整数 を二
進数で表記した において，任意の桁数における⚑
(または⚐)の出現確率は1/2である．
命題⚒ の中の⚑の総数を とすると， は，試
行回数 ，生起確率1/2（平均 /2，分散 /4）の二項
分布 1/2 にしたがう．
系 任意の長さ のビット列において，􎜠 􎜰
のすべての整数の⚒進数の⚑の数の計数値は，二項係







区間 􎜠 􎜰 から整数値の一様乱数 の二進数表示
の⚑の総数 は二項分布 1/2 をしている．二
項分布の正規近似の性質を利用すると， の確率変数





















































正規乱数の標準的手法である BM 法は，32bit のコ
ンピュータ（PC）で，裾の最大値（ 値）は6.66で 値
は2.37 10 11，64bit PC で， 値は9.42で 値は
4.54 10 21 である．この値と比べると，提案手法は
切断確率の制御が可能であることが指摘できる．ま
た，表⚑内の数値を比較すると，二項分布の bit 数96
と BM 法の64bit PC，bit 数48と32bit PC がほぼ対応
し，オイラリアン分布の bin 数32と BM法の64bit PC，


























値 値 値 値
16 4.25 2.14 10 5 6.72 1.80 10 11
24 5.10 3.34 10 7 8.31 9.27 10 17
32 5.83 5.42 10 9 9.64 4.99 10 22
48 7.07 1.52 10 12 11.88 1.56 10 32
64 8.13 4.47 10 16 13.75 5.13 10 43
96 9.90 4.16 10 23 16.88 6.02 10 64
128 11.40 4.08 10 30 19.52 7.45 10 85
256 16.06 4.67 10 58 27.66 2.18 10 168
512 22.67 8.54 10 114 39.15 2.64 10 335
bit 数：オイラリアン分布の場合はビン数を表す．
表 2：Box＝Muller 法との裾の最大値(z 値)の比較
基礎となる乱数生成法 z値 p値
Box＝Muller 法 32bitPC 6.66 2.37 10 11
二項分布 42bit 6.64 3.24 10 11
オイラリアン分布 16bin 6.72 1.80 10 11
Box＝Muller 法 64bitPC 9.42 4.54 10 21
二項分布 87bit 9.43 3.93 10 21
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When an independent trial of occurrence probability  1/2 is repeated for n times, its associated
probability can be calculated from the binomial distribution. If the number of trials is sufficiently large,
the probability can be approximated by a normal distribution. An algorithm for generating normal
random numbers from random numbers according to binomial distribution depending on this property
is proposed. Since this method involves an approximation, the conditions can be regarded as a normal
distribution via numerical experiments are exhibited.
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